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T n\rn  rrnDlf  rr-1DT^rrTlf!  TTtrAt\tTTTTiI :lJUl:L:"'  _;rr-:.,'l -Lrl jll-i  U.fj,*.rr  L.rtfl._rJ.Uf1 S]UPPL]ES ".. A PitOPOsAi, E.a TIIE CO}f.il$sicli
The t''. '":i'ssirJn of  the European Ccrra..lnities lr;.s Jr;"s-l f,:r::vra.rCeci io the L'ouncil cf  liinioters  its  p::ooosals ccncern.ing .,'ni:.;*ti:riir enrichccl  ur.?,ni',r,m :u"ppli"efj. ;ls the tlonni-ssion  sta.teci irr i-ls  C.ocunent outl:nii:.E the fi.is'i  g,r:.r,>.. lines  for  a Coinnulity energ:y poircy,  subrniti,ed. to  the C.:ouncil on ig  lr-,crlr.rl,c: l95Br it  is  enseiltia,l- tha,: -the 
Coiunuriitj-es  shci:-lci be gp.c.ra;r,i,:c:d,  re51 1a.r si:npLiec 1n g-r.a"ilt:.ty urc)" at  p:r'ioes t";hicir are sla.bl.e a.i:d- a,s fi...r,-:r.r:':j;f e a,s possrbie"  The existence of  a Ccinnu-r.j-ly u.rairir_im er.:.ic::-lrietrt facil:-.u;r lrcrl-LC be a n:ajc'facic.l  ensuring d-epeir,leJcir1.:.v of  s'ppl.ie:  ,uo a'rtar  sl,:.lrli  ,.,.,.i- i*oi.rr_,i- at';hc  sa;'te tj-nne constit.r;,e a porrier:ful neairs by r+}:.icl:. 1;he Coi:tiru-4:-i1,, touici d'irectiy  he1 p tc  lceep prices at  a:eagcnable ar.c s..ia,ble lerrel.  "llrc 6s,.ri-grr
arrd" c.nstri-:-ctioli of  such facili-treo  cn e jcin"i  basis iri  such a w.:dr 1,h.a.-i  i;-11r3;7
wouid' be at:cessibie to  *11 tlie Ccn'il:nitiesr u-fie:s  r^,"oui-d. go a lrng  ?ia.-,r -i.r1.ra.(,liri
guan'a:iteeiiig tlr"en r"eg:.1 a;: atrd- ec1.rita";l e en::j.ohe; ure;riurn su.pp1 icsl  a;; iai:i  d.c.r,rL rn the !_hraton T:r:eat;'"
-quch a joint  pro;ect  wor-r.ld be in  l-ine wi-th Ccnnu.niiy thi.1i;ing  as rega::c1s indus-L.ryu technolog' anC r,escarch, it  lsould, a.,rrtir: a fragtrelrta-iron cf research ani clevelopmen-b efforts  arr.d. uoul-d be -{he best vray .to ensrre ? ,,,;t.:.\e
ared wel-f bala;rccd- pariic:-pati-oir on bhe pa,rr: of  the Comrnunitie-<r  inii1is+";i..-isg as a whol'e" Such en eqriiibrir:,rn is  partrculari.y  d.esirable since the.;arj-c,u-r:r
separa.tion  proccsses  inl'oLve extreilely  sophistlcatcd  -bechiricpros"
A1 ongsld.e the worlc of  thc Cci:rmunitiear i'nati *rr{i nn-  +,",,
s-Lates (c*",nily ancr th.e irie{;}re:ra;ricrs)  have ccnd"Jff;';:;lill;,1I3 i,;t:fl": ,r""- I;lcnber Si;ate (:i'ita,in) in an a'otenpr to prepiirc th.e 6::or;,rc for  "i,he constru.cti-olr of enri-chnerrt pl cr.Lts for civi-l-ia^n pilrposes  u,e:-ng fi,-ie u.ltracentr.i.tugatj.on 't':c1ini-q"le" rn ihe ei,'ent of an agreeiirent heiirg ti-ra.-wn up, fl:le Ger-lan e:rd. :''ie-ihe:'l-a:ld gcvcrruneitts  have sila.ted- ihei:  intenti-on of in-flor:mj-ng tire cor,:nj.ssioir ecLrordingiy in 1lne r^:j.th the p:"occcure l:.j-d" d.crrr irr A:.ticie 1cj of -b1re
Eu-ra.torn Trea+;;,'.
f'he presen'; situation rend.crs :-'b all  tile nore necessar,Jr th;i  thc
Ccmnun'i1;}'  shcuic Lre't uit the reqaisiie .{.'rarncir,rork for i-cti:r-rnrniir} the various options, drar*jng up a short lisi  and teking a join'b clecj.sion coiiceririr:g the constrrrcticn cf  ai'r enrichncnt facll:-ty  a;teq,;a,-i;e to ineet e i:reJ,Jr pr:opoi.-L::-oir of the C orirmr.riri ties r require ner:ts .
The.r:e wrli  -r'eff trge rcquir:emeri* fcr  enriched. uranium  .Lc,.ral.tls  j:he
encl of thc ne::-L clecarlt rn the tiesicrn i,Ior'ld." In ad.dition to this  the:.e is l:i:e co;:rsicleration  ihat  il;e Con;nuni-by is  eirtrrel-;,r  d.epeiid.ent on the ou-fsrile l'rcrl-rl' antl, iri practl.ce, on one single suppiier for 1ts enriched urajrr-un suppJ-ics, ir'hicll is  a ecu;'oc of 6ra1,'e a'c l-egiti-r,:ate concern"1
I a  -t
2-
btrhatever giraranteee reg'ard.ing quantities  arrd. prices are given by the
US governmentr the ciiteria which curr'ently gpvern toll  enrichmont and the
export of American enrj.ched. uraniurn are alwa5rs subject to revision - with alt
the uncertainties tltat.this nay involve. The risk is made all the more serious
by the fact that in this area changes in supply oonditions will  probably d.epend.
less onrorket consid.erations than on political factors.
F\:rthermore, 'the planned, hand.-over of American plants to pri.vate owoer-
ship curtails ad.ditional risks and. uncortainties and. could learL to the abolition of ee::tain guarantcesr especially as to price stability arid effective rion-
discrimination.
. Another basic aspect is the treed to provid.e the European nuclear reactor
ind'ustr:y with comp-'l.ete fuel cycle services. ft  can expend fu1ly only if  *he
enriched' ureniun supply is not likely to be threatened. for economic, technicall
or polj.tical reasons. A compLetc fu.e} cycLe serwice would be a major trump
card in the hand. of Errropean rea.ctor constructors.
To concl-ud.e, the estabLishmeirt  on a jolnt basis of its  own enrichment facllities is in acccrdence with the basic principles and. aims of the
conmunityts nuclear policyl but at the sarfie time presuppose$  a oommon political wili.
The A,vailabilitv of jr.gommglity  Enriohment FaciLLtX
0f the varioue processes which eari be empLoyed. as the basis for an
enrichment facility  there ave two (gaseous d.iffusion and. ultra- centrifugation)
having teobnical ar:d. economic charaateristics which rend.er them possible
choices for use in large-capacity integrated. prants or conrplexes.
Gaseous diffusion technology is proven and capable of major devdlopment
and. is particularly suitable for iarge enrichment plants operating at en attractive c rst"
Ultracentrifugation has reaohed" a less ad.vanced stage of d.evelopnent Md, in particular, industrial experierrce. fts d.evelopment  pgtential is considerable, especially for med.iurn-..capaci.ty facilities  ar1d. for higtrer
enrichments.
Both technicall-y and as regarde adjuetment to reguirements, the two technologies of gaseous diftbsion and. ultracentrifbgatiori are in no gay
inconpa*ible and- in fa,ct have cornplenentary features; it  is perfectly iossible to conternplate the use of both prooegses in order to givo the g.:r,lnunlty
an integrated eurichment capacit;", provid"ed. this is ooordinated  ai:d. plar.::ed. properly.
As natters stend at present it  iE impossible to choose between the clifferent technolcgies that seem,likely to provide the Comnrunity with gc,od. enrichment facilities.  In view of this-it  i;  ad.visable to give ireferenco to no one eolution as yet and to look for the best d.esigns and operating proced.ures.
A first  stagel wfrich mlgtrt end on 3L December l)ll,  should comprise preparatorfETtEyr consultations with nationa]. experter axrd participation in the corrstruction of the French gaseous diffusion piiot pfant a4d. the dernonstration  ultracentrifuging plant in the liletherlands.3-
A eecogdstagg, whi.ch mi$t end on 30 June L97\ would consist in
stud.;r projects leading to a firar decision to build.  After the exact ehoice
frora the techniceJ standpoint has been mad.e in e. s_lrorJ third s_tagg, j..e,
by]1August1973rd.ocisionsmustbetakenontheffia.rrd'ccnstrtrct.
ion tondcrs invited.
l'Ihj'lst the two stages of preparatory work are in progtressp  the possibilities of cooperation between the Comrniurity and. non-irtember States nust
be explored..
Irnring a fourthSl3.qe,  cxtending to the enil of 19?8, the construction of an enrichment plant should be completed. The plant capacity sbould. cover
a siryificant percentage of the estirnated. 19BO roquirements, which run to }-8 raillion kg S}iU a year.
-  ?fte preparatory work on the design of, an enrichnent pla.nt and, in
the eventr on !b constzuotion and o.peration, could be camied out under a joint enterprise wi..thin the rneaning of thc Euratom Treaty.-1/
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La Commission des Communaut5s  Europ5ennes vient  de transrnettre
au Conseil des ltinistres  ses propositions  concernant Itapprovisionne-
ment i. long terme en Uranium enriciri.  Ainsi  que la  Commission Jra
pr6cis6 dans son document de l;i  premidre orientation  pour une politique
6nerg6tiq.,e corrmunautai-re.  remis au Conseil le  1B d6cembre 1968 dans le
domaine 6ner96tique lrint616t  d,e ta  Coinmunaut6  requiert  avant touf  un
approvisionnement  r6gulier  en quantit6s,  d. des prix  stables et  aussi
favorables que posslble. La disponibilit6  de capacit5s propres dren-
richissement  df uranium est d. la  fois  un 616qont imPort.?nt -dq,
pour Itapprovisionnement drun secteur vital  et  un inFtrumenl,rru*lsant
lrAce auquel la  Comrnunaut5 pourrait  excercef une influence directe  sur
Ie rnaintis4_g" pri4  "qi"o""3b1. 
. La conception et Ia
cr6  ac]f,es oans un cadre accessible d tout
les utilisateurs  de 1a Comtnunaut6  contribuerait  d'une manidre dScisive
d. garantir  d- ses utilisateurs  un approvisionnement  16gulier et  6quitable
en uranium enrichi- tel  quril  est pr6vu par le  Trait6 Euratom.
Une r6al-isation en corilmun r6pond aux pr6occupations de 1a
Coromunaut6 dans les  domaines industriel,  technologique et  de reeherche'
Elle  6vite  en effet  une dispersion des efforts  de recherche et  de mise
au point et  assure a-u mieux une participation  large et  6c1ui1i-br6e des
industries  de Ia  Communaut6  dans son ensernble i. cette r6alisation'  Cet
6quilibre  est d'autant plus souhaitable  que les  proc5d6s de s6paration
pr6sentent cles aspects d-e technologie  avanc6e '
Paralldlemenf aux travaux des institutions  de la  Conmunaut6,
deux Etats i'iembres (Pays-Bas et Allerragne) ont nteu6 des n65;ociations
avec un Pays tiers  (Grande-Bretagne)  en vue de jeter  les bases de Ia
16alisation dfusines dtenrichissement d usage ci-vil,  bas6es sur le
proc6d6 de l-rultracentrifugation.  Dans lr6ventualit6  de l-a conclusion
drun accord, les  Gouvernements  drAllenagne et  dc's Pays-Bas ont d6clar6
leur intention  de saisir  la  Cominission, Conform6ilent  A la  proc6dure
fix6e  d- I'article  1O3 du Trait6  d'Euratom'
La situation  actuelle rend. drautant plus urgente et n6cessaire
de 1a part de Ia  Comriiunaut,6  la  cr6ation du cadre le  plus appropri6
por" "u.urenbler tes 616taents d'appr6ciation, effectuer les  choix et
irond"u ,rrr* d6cision communo concernant fa 16alisation drune capacit6
d'enrichissement suf figan*te p-our couvrir--Ups*,llg-qlro! slgnifr-seliJe
d.es besoins de la  Communautb.
.../...*.
-?-
En effet des besoins important6 €n lranium enricht se mani-
festeront vers Ia f,in ds Ia prochaLne d6cennie dans Le monde oocidental.
A, cette'perspective vien! etajouf,er Ia consid6ration que la  Communaut6
est entidbement,tributaire'de ltextBrieur et en pratique d.tune source
unique pour son approvisionnepent  on uranium enrichi, ce qui souldve
des 
-16gitimes et graves pr6occupations.  .
Quelles gue soient 1ee garanties en natidre do quantit6s et
de prix aci'ord6es par Le Gouvernement an6ricain Les critdros qui
rSgisSent'actuellement lf enrichissement  d. fagon et lrexportation
druranium errichi  anr6ricain sent toujours susceptibLes de rGvisions
avec:rtogs jLes a16as.:que Oelles-Ci peuvent Oomporter. Le risque est
dr autant pl-us grave que dans ce domaine les f,l,uctuations des con-
ditions a6penAront probablement noins de consid6rations  de march6
que d.e pr6occupations poli.tiques'
En outre, le transfert actuell-ement  eRvi,sage des ueines
am6riCaines au seeteur priv61 coniporte des incertitudes et des
ri.sques suppl6mentai.res et pourrait entrain€r 1a perte de certaines
garinties ""t*tiltu"  sllrtout d. 1a stabilit6  des prix et d' I'a non-
disorimination effective  .
Un autre aspect fondamental est celui de mettre lrind'ustrie
de oonotruction europ6enno de r6aoteurs nuol6aires en mesUre de
pouvoir disposer de services complets du cycle du oOmbustibl-e' Cette
Lndustri" ."  puut crof,tre pleinement gue,si lrapprovisionnement  en
urahiUm ehri.ehi n.test pas susceptible dtdtre nenac6 pour des raisons
'drordre 6conomique, tecnnique ou politique. Un. service du cycle de
coihbustibte cornptei constituerait un atout majeur pour les construc-
teurs europ6en de r6acteurs.
En concLusion, Ia ar6ation en commun d,e capacit6s propres
dtenrichissement est conforme aux principes of objectifs fondamentaux
d.e }a politique nucl6aire de la  Conrnunaut6'  Sa r6alisation suppose
6videmment une volont6 politique ooillniloor
LA DTSPONIBTLISfl  )'U}iE CAPACIT.,I CO}1I'1In\IAUTAIRE,D'Ei\IRI.CHISSEI'M.$P
Parmi les proc6d6s d.isponibles pour 1a r6alisation drune capa-
cit6 df enrichis;*;;";,  deux'(iiffusion  gazeuse et ultracentrifugation)
pr6Sentent des caractiristiques  technico-6conomiquest qui permetbent
i.,envisager la r6alisation druslnes ou de complexes int6gr6s de Sra,nde
capacit6l
Ira diffusion gazeuse est rrne tochnoldgie 6prouv6er -susceptible
d.e d6veloppements inportantsr' particulidrement  bien adapt6e d' 1a
constitutj-on de oapacitfls drenrichissement drune taille  importantol
d des prix int6ressants.
!'ultraoentrifugation  est A un stade de d6vel"oppement et
surtout dtexparience industrielle noins avanc6i son potentieS- de
d6ve1opp"*"nl est important surtout pour des insf,alLations  de
capaciiS moyenne et pour Les enriohissements plus 61ev6s..L
*3*
Du polnt d.e vue d.e ltadaptatlon aux besoins comne sur.le
plan techniquen les deux technologi.es de 1a diffusion gazeuse et de lrultracentrifugation ne sont nul]enent inoompatibles et ont des
oaract6ristiques  conrpl6mentaires : pour autant que la r6aLisation
steffectue d.runs fagon ooordonn6e et concert6e, il  est parfai-tement
concsvable dtenvisager lremploi des deux proc6d6s pour 1a oonsti-
tution drune capacit6 int6gr6e drenrichissement dans la  Communaut6.
Dans ltAtat  actuel d.es choses iI  nrest pas possible dreffectuer
un choix entre les diffSrentes technologles quJ- paraissent aptes A
rSaliser une capacit6 cornmunautaire dtenri.ohissement.  Dans oes
conditi"ons il  est opportun de ne pr6juger encore auoune eolution et
de reohercher des 16alisations et des modallt6s d.texploitation Les plus avantageuses.
Dans une premidr.q phaser eul poumait stachever au 31,1a.19?j iI  faudrait  proc6der
d lt6tuae pr6paratoirel  des consultations avec d.es
experts nationauxn et  participer  d. la  r6alisation
de Lrinstallation  pilote  frangaise par diffusion
gazeuse-et A ceLle de d6rnonstration situ6e aux pays-
Bas bas6e sur lrultracentrifugation.
Dans une deuridme phase qui pourrait  sfachever au 3O juin  19?3
on pr6voit des actions aboutissant ri une d6aision ferme de construction.
Aprds avoir d6cid6 Le choix pr6ois sur le  plan technique dane une courte
Ifoj,-"tu-gS-g!""e,,  crest d dire  jusquf au 31 ,8.19?3, des d6cisions doj.vent
6tre prises sur le  choix du site  et  l-es appels d.toffres pour ra  con-
struction  doi-vent Stre publi6s.
ParalldLement au dBroulernent  des d.eux phases des travaux
pr6paratoires iI  est n6cessaire d.rexplorer les possibilit6s  de
coll-aboration entre 1a Connunaut6 et  J.es Pays tiers.
Dans une @  allant  jusqu'A la  fin  de Lrann6e 19?8,
1a construction d.tune usine drenrichissement devrait 6tre  achev6e. La
capacit6 drune telle  usine devrait  couvrir une part significative  des
besoins estiiir6s en 1!BO ii. un total  cornpris entre 5 et  8 millions  de
kgrlunit6 de travail  de s6paration par an.
Les travaux pr6paratoires ri La construotion dtune instal-Iation
drenrj-chissement et 6ventuellernent A sa 16alisation et  J. son exploita-
tion  pourraient Stre assur6s dans le  cadre d.rune entreprise comlnune
au sens du Trait6  d,Euratom,